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Un Batrachuperus adulte dans une grotte d'Iran
Espece nouvelle?
par
M. CLERGUE-GAZEAU(I)
Adult Batrachupems

et J.P.

FARCY(I)

in a cave in Iran. A new species?

SUMMARY
During a speleological exploration of a cave in Iran, a species of Urodele Hynobiidae was
This Batrachian is either a new species of the genus Batrachuperus or an adult form of the
Batrachuperus persicus previously only described in its larval and juvenile forms. Certain
vable differences suggest that it can be considered a new species.
Observations
on its feeding habits indicate that the presence of this periodic trogloxene on
ve is not «accidental»,
but that it remains there for a long period during its life cycle.
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INTRODUCTION
Limitee au Nord par la mer Caspienne et au Sud par la chaine de l'Elbourz, la
region septentrionale
de l'Iran beneficie d'un c1imat relativement tempere,
compare a celui, desertique, des zones meridionales. Des forets luxuriantes de
hetres y dominent, avec, plus a I'ouest, des aulnes et des erables. Du versant
Nord du massif montagneux, descendent des rivieres torrentielles venant se jeter dans la mer Caspienne, souvent apres un parcours souterrain a travers la
montagne; eIles reapparaissent au pied de celle-ci en resurgences. Chaque ruisseau a creuse la, dans Ie ca1caire, des galeries et des salles.
Au cours de I'exploration speleologique de I'une de ces grottes en 1974, I'un
de nous decouvrit, sur un banc d'argile au bord de I'eau, un Urodele adulte de
forte tailIe - 23 cm - et Ie ramen a en France, afin de I'etudier. La description et
Ie comportement
de ce Vertebre font I'objet du present article.
La vaste cavite ou se trouvait Ie Batracien, est situee pres de la route reliant les
villes d'Aii Abad et de Gorgan, au Sud-Est de la mer, a I'altitude relative de
400 metres par rapport a celle-ci. Elie comprend une longue galerie. La riviere,
d'une largeur de 5 metres et d'une profondeur d'environ 2 metres debitait,
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lors de la capture de I'animal, environ 10 I/s. Enfin, detail, important comme
nous Ie verrons par la suite, la grotte abrite de nombreuses chauves-souris. La
cavite s'elargit en un grand porche sur I'exterieur, Ie niisseau sort par une resurgence et coule vers la Caspienne.
L'animal decouvert au fond de la grotte a 200 metres de I'entree est une Salamandre de la famille primitive des Hynobiidae, se caracterisant par la fecondation externe d'oeufs contenus dans des sacs gelatineux plus ou moins allonges. On constate deja dans I'oviducte la secretion d'une enveloppe commune,
chaque oeuf entoure de sa propre enveloppe.
Les Hynobiides adultes possedent en outre un appareil hyobranchial
avec
deux paires d'epibranchiaux
: Ie premier arc ayant I'epibranchial
fusionne
avec Ie ceratobranchial,
Ie deuxieme arc les ayant libres. A I'interieur de cette
famille, notre Urodele appartient au genre Batrachuperus,groupant des Salamandres dont I'habitat se situe dans les montagnes d' Asie centrale, et dont Ie
centre geographique
est Ie Setchouan et Ie Sikiang. Elles sont presentes
jusqu'a 4000 metres d'altitude et caracterisees par: des sillons costaux, des
dents vomero-palatines
disposees en deux series transversales courtes et seulement quatre orteils.
Deux sortes de constatations nous interessent: d'une part, sous sa forme adulte, on ne connaissait pas I'animal en Iran; d'autre part, au moment de sa capture, il sejournait dans une grotte.
I) aucun adulte du genre Batrachuperus n'etait observe jusqu'alors dans cette
region.
En effet, jusqu'a ces dernieres annees, nous notions la presence des genres Triturus et Neurergus, especes du palearctique occidental; par contre, aucune
espece du palearctique oriental n'y etait observee.
Lors d'un voyage en Iran, Steiner et Eiselt (1970) ont ramene des larves d'Hynobiicte. Comparees a celles des especes connues, elles se presentaient comme
une espece nouvelle de Batrachuperus, nommee B. persicus.
Les auteurs les ont dec rites en examinant leurs rapports avec les larves d'autres Batrachuperus notamment avec I'espece la plus proche geographiquement, c'est a dire Batrachuperus mustersi (Afghanistan);
cette derniere eloignee de plus de 2000 km des lieux de capture des larves de Steiner et Eiselt. En
1970, Schmid tier et Schmid tier entreprennent
un voyage afin de decouvrir
I'adulte de I'espece decrite a I'etat larvaire; ils retournent aux memes lieux
mais subissent un echec; cependant, ils ramenent vivantes de nouvelles larves
de B. persicus et les elevent jusqu'a I'etat juvenile. Une troisieme expedition
en 1971 (Steiner 1973) se revela aussi infructueuse que les precedentes: I'adulte
restait introuvable et I'auteur concluait ainsi : «Adulte Tiere der Art fiihren in
Sommer eine versteckte Lebensweise und sind weiterhin unbekannt».
Notre animal n'a pas ete decouvert au meme endroit: les larves de Steiner et
Eiselt proviennent
d'un ruisseau exterieur, situe pres de Assalam, dans Ie
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Fig. n° 1 - Repartition
geographique
du genre Sa/ruchuperus dans la region septentrionale
l'Iran.
Cercles blancs: Sa/ruehuperus persicus (Iarvcs).
Cercle nair: Sa/rachuperus de Gorgan (adulte).

de

Nord-Ouest de l'Iran (fig. nOI); quant a notre adulte, il vivait dans une grotte
pres de Gorgan, a l'Est de la Caspienne. A la derniere expedition, Steiner a reconnu au Sud un nouveau lieu de capture: cette station se situe ami-chemin
entre celie de Assalam et la grotte OU se trouvait l'adulte. Posons nous maintec
nant la question: s'agit-il de la meme espece? Nous allons voir que, si I'adulte
en notre possession ressemble par certains aspects morphologiques
a I'espece
B. persicus il s'en eloigne par des rapports de mensurations et la forme de la
tete. Nous ne pourrons nous prononcer valablement qu'apres avoir compare
minutieusement
l'adulte hypoge et les juveniles issus des larves de Schmid tier
et Schmidtler, dans un travail ulterieur plus approfondi.
Pour I'instant, contentons nous de decrire la forme adulte de I'animal ramene d'Iran et de la
com parer avec les especes voisines.
DESCRIPTION
DE L'ADULTE
BATRACHUPERUS.

MALE D'UNE

ESPECE

IRANIENNE

DE

Tete deprimee, plus longue que large, a museau ovale. Grands yeux assez
proeminents en position latero-superieure.
Pli gulaire accentue, remontant legerement lateralement sur les cotes du cou. Pas de lobes labiaux. Corps trapu,
a tronc peu affaisse, marque par une depression vertebrale surtout prononcee
a I'avant et comportant 10 sillons costaux. Queue plus longue que Ie reste du
corps, de section sensiblement arrondie a la base et se comprimant rapidement
vers I'arriere; I'extremite en est pointue et relevee vers Ie haut (deformation?).
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Carene superieure de la queue sur la totalite de sa longueur, prenant naissance
au niveau des membres posterieurs, assez epaisse anterieurement,
s'amincissant vers I'extremite de la queue. Pas de carene inferieure. Membres bien developpes, les posterieurs robustes, se chevauchant legerement lorqu'ils sont
appliques contre Ie tronc; orteils et doigts deprimes, s'amicissant vers I'extremite arrondie; Ie premier orteil Ie plus petit, Ie troisieme Ie plus long.
Absence de keratinisation sous les doigts et les orteils. Ouverture cloacale en
fente longitudinale, longueur 6 mm ici, pour Ie male. Peau lisse, finement poreuse. Langue arrondie et tres large. Nombre de dents vomero-platines:
11
dents courbees sur chaque serie; petit intervalle separant les deux series dentaires vomero-palatines;
ces deux series sont en forme d'arcs et leur disposition
ressemble a celie du genre voisin Onychodactylus (fig. n02), a cette difference
pres que, chez Onychodactulus, les choanes se trouvent a l'avant, tandis que
chez Ie Batrachuperus elles sont laterales par rappo .• aux series.
Coloration: autant que I'on puisse en juger sur un individu conserve dans I'alcool, la coloration est terne: marron sur Ie dos et jaune beige du cote ventral;
nous sommes loin des teintes assez vives visibles sur la photographie du jeune
metamorphose,
d'apres I'article de Schmidtler.
Dimensions du sujet: longueur de la tete: 22 mm,
largeur de la tete: 18 mm,
longueur du tronc : 80 mm,
longueur de la queue: 124 mm.
Compte tenu du leger retrecissement des tissus dG a I'alcool, on peut estimer la
longuer totale a 230 mm. Cette dimension est importante car les plus grands
Hynobiides ne depassent pas la taille de 25 cm.
Schmidtler et Schmidtler ont donne une description de I'espece Batrachuperus
persicus a I'etat juvenile (environ 12 cm de longueur totale). Parmi les caracteres communs nous paraissant les plus importants a mettre en evidence avec
I'adulte en notre possession (et qui different nettement avec les autres especes
de Batrachuperus) citons : un pli gulaire accentue, des lobes labiaux non developpes, des dents vomero-palatines
en deux series a peine separees au milieu.
Par contre, les differences les plus caracteristiques entre Ie juvenile de 12 cm et
Ie subadulte de 15 em, d'une part, et l'adulte de 23 cm, d'autre part, semblent
porter sur: la taille, la position de yeux, la forme de la tete, la keratinisation,
la coloration, la longueur de la queue et Ie nombre de sillons costaux.
1) La taille : 23 cm pour notre adulte,

15 cm pour celui de Schmidtler.

2) La position des yeux: les yeux de I'adulte de Gorgan sont en position laterosuperieure; par contre, ceux de l'individu de Schmidtler sont plus lateraux et
plus anterieurs.
3) La forme de la tete: les rapports de diverses mensurations prises sur la tete:
Longueur, largeur, distance du pli gulaire a l'oeil, ala naissance du mandibule
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Fig. n° 2 - Schemas comparatifs de la position et de la forme des series dentaires
et de la langue chez trois Urodeles hynobiides.
A - Bouche ouverte de Batrachuperus yenyuanensis (d'apres Liu).
B - Bouche ouverte de Onychodactylus japonicus (d'apres Strejneger).
C - Bouche ouverte du Batrachllperlls de Gorgan.
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etc ... accusent une nette difference entre les exemplaires de Schmid tier et
l'adulte hypoge.
4) La keratinisation:
I'adulte de Schmidtler proven ant des larves ramenees de
Assalam montre une keratinisation
nette sous les doigts et les.orteils tandis
que notre adulte n'en possede pas.
5) La longueur de la queue; la queue est bien plus longue que Ie reste du corps
chez I'adulte: 12,3 cm au lieu de 10,2 (tete + tronc). Bien que l'ecart dimensionnel soit important, a notre avis, ceci ne doit pas etre retenu significativement; en effet, chez les Urodeles, la croissance caudale est tres variable par
rapport a celie du reste du corps (Clergue-Gazeau,
1972). Par exemple, chez
I'espece Eurucea longicauda longicauda, Ie pourcentage de la longueur du
corps a la longueur totale du juvenile represente 44070, tandis que chez ('adulte, il n'est que de 36,5% ; autre exemple: chez Mertensiella caucasica ce pourcentage se monte a 54,6% pour la larve, 46,6% pour les juveniles et 39,9%
pour l'adulte. Les mesures de Steiner et Eiselt permettent de calculer quelques
valeurs et de les com parer avec la notre;
larves de Assalam : 59% pour une larve de 47 cm
larves de Weiser: 58% pour une larve de 5,1 cm
51 % pour une larve de 9,7 cm
Juvenile de 12 cm: ?
Juvenile de 15 cm: 47%
Adulte de 23 cm: 44%
au fur et a mesure de la croissance chez Meret chez Eurycea I. longicauda (Plethodontidae), se retrouve chez notre Hynobiide; par consequent, la difference entre
les juveniles de Schmidtler et I'adulte etudie ne peut etre retenue.
La diminution

du pourcentage

tensiella caucasica (Salamandridae)

6) Le nombre de sillons costaux: cette difference nous apparaissait a priori
camme bien plus significative: il no us semblait en effet que Ie nombre de silIons costaux ne variait pas lors de la croissance et etait par consequent, un element caracteristique de I'espece. Or, chez Batrachuperus persicus, I'evolution
du nombre de sillons est Ie suivant: 14-15 chez les larves, 13-14 chez les juveniles de 12 cm, 10-12 a 15 cm. L'espece voit donc ses sillons costaux diminuer en
nombre avec l'age. II se pourrait donc que ce nombre puisse se reduire definitivement a 10 chez d'adulte, comme pour notre exemplaire.
Quant a I'espece Batrachuperus mustersi d' Afghanistan, elle differe de ['individu en notre possession par: un pli gulaire presque indistinct, des lobes labiaux bien developpes, une queue plus courte que Ie reste du corps et 8 a 9
dents au lieu de II sur chaque serie de dents vomero-palatines.
II) Autre fait capital: lors de sa capture, I'animal se tenait dans une grotte,
une bonne distance de I'entree - 200 m - dans I'obscurite totale.
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Premiere question a elucider: Ie Batrachuperus ne faisait il que passer dans la
grotte ou y sejournait-il? pour un bref ou long sejour? propositions que nous
allons examiner.
Tout d'abord son eloignement de I'entree, sa position dans I'obscurit( totale,
suggerent qu'il ne peut etre question d'un passage «accidentel». L'etat de conservation n'a pas perm is un examen approfondi des yeux; neammoins, l'oeil
protuberant,
les pattes fortes et trapues indiquent qu'il ne s'agit pas d'un troglobie. Non trans forme apparemment par la vie souterraine, I'animal nous reservait quelques surprises par son contenu stomacal et intestinal.
L'ouverture
du tube digestif a donne lieu aux constatations
suivantes:
a) Ie tube digestif etait gonfle d'un bout a I'autre et ne presentait pas I'aspect
habituel aplati et vide des hypoges;
b) ce qu'il renfermait varia it peu, que ce soit dans l'estomac ou dans la partie
posterieure de I'intestin; ce contenu se composait d'une grande quantite de debris de carapaces d'insectes: materiel disseque, triture, decoupe, non reconnaissable, Ie tout mele a des poussieres brunatres: cet aspect fait penser a une
nourriture a base de guano de Chauves-souris ...
Or, nous avons deja indique que la grotte abritait de nombreuses Chauvessouris: notre animal se nourrirait donc de guano; en effet, ce materiel compose de restes de carapaces aurait ete au prealable dilacere par les dents de ces Insectivores.
Trois observations viennent a I'appui de cette hypothese:
1) Ie volume intestinal fait penser a un transit ininterrompu OUseraient digeres
au passage certains debris encore valables et des Invertebres s'alimentant
de
guano (guanobies);
2) la quantite de debris de carapaces accumules denote une nourriture abondante, ce qui, en principe, n'existe pas dans une grotte;
3) la dentition du Batrachuperus ne lui permet pas de triturer ainsi les Insectes:
les petites dents mandibulaires pointues, les dents vomero-palatines
courbees,
ont seulement la possibilite certainement, de maintenir la proie et de perforer,
mains non de la decouper aussi profondement.
D'autre part, il est peu vraisemblable que I'individu se nourrisse a l'exterieur
car les debris trouves dans I'estomac presentent Ie meme aspect que ceux de
I'intestin; avec des aliments pris au dehors, on pourrait identifier les animaux
au moins dans I'estomac, ce qui n'est pas Ie cas.
En consequence,
de I'examen du mode d'alimentation
de notre Batracien,
nous pouvons conclure a la freq~entation de la grOtte par I'animal durant une
peri ode assez longue, sans doute pendant les mois les plus chauds? ou les plus
secs? Dans tous les cas, cela expliquerait pourquoi on n'a pas encore decouvert d'adultes a l'etat epige; cette interpretation
correspond exactement a
I'idee de Steiner (1973) selon laquelle les adultes meneraient une vie cachee.
Or, les expeditions signalees plus haut s'effectuaient
toujours pendant l'ete,
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periode plus propre a la prospection, et, justement, a cette saison, les adultes
devaient de refugier dans les grottes en raison du climat, peut-etre aussi pour y
accomplir une peri ode bien determinee de leur cycle de vie a l'etat hypoge.
Steiner et Eiselt (1970) indiquent une temperature de l'air de 17° par temps
couvert et a 800 m d'altitude; compte tenu de I'adaptation du genre Batrachuperus aux temperatures tres froides des montagnes du centre de la Chine, il apparait que la temperature trop elevee du lieu de capture ne lui convient, pas et
qu'il cherche un refuge a I'interieur des grottes.

CONCLUSIONS
Jusqu'a ces dernieres annees, les especes d'Urodeles connues en Iran appartenaienta la faune europeenne du palearctique occidental.
Les larves decouvertes par Steiner et Eiselt, Schmidtler et Schmid tIer, et Steiner montrent que les formes du palearctique oriental s'y sont egalement installees. La presence au Nord-Est de l'Iran de notre animal confirme I'avancee
vers l'Ouest de ce genre dont Ie centre de dispersion se trouve en Asie Centrale. Cette nouvelle station se situe sur une ligne que relie les lieux de capture des
larves de Steiner et Eiselt aux habitats de la Chine. Elle nous renseigne sur Ie
passage suivi par ce genre arrivant de l'Est, pour s'implanter dans cette region.
Nous avons pu decrire I'animal adulte. Seules des etudes ulterieures de son
biotope et des alentours, ou une comparaison minutieuse avec les formes juveniles et adulte des larves ramenees par Schmidtler et Schmidtler, permettront
de conclure a I'existence, soit de Batrachuperus persicus en ces lieux, soit a celIe d'une nouvelle espece. Compte tenu des differences deja enregistrees plus
haut, il est vraisemblable de penser a la presence d'une espece nouvelle. Nous
nous garderons bien de nous prononcer sur la duree de la presence de cet adulte a I'interieur de la grotte; par son aspect exterieur, on Ie classe dans les Trogloxenes; par son mode d'alimentation,
il semblerait que Ie Batrachuperus ait
I'habitude des sejours prolonges dans les cavernes puisqu'il se nourrit principaIement de guano et de guanobies.

RESUME
Decouverte d'un Urodele Hynobiide au cours de I'exploration
speleologique d'une grotle, dans la
region Nord-Est de l'Iran. Ce Batracien est, soit une nouvelle espece du genre Batrachuperus soit
la forme adulte de l'espece Batrachuperus persicus decrite seulement al'etat larvaire et juvenile.
Des differences nettes dans les rapports de mensurations
font penser a une espece nouvelle.
Par son mode de nourriture - absorption de guano - ce Trogloxene periodique nous indique que sa
presence al'interieur
de la grotle n'est pas «accidentelle»,
mais qu'il doit y sejourner pendant une
periode assez longue de son cycle de vie.
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